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ممخص :ىدفت ىذه الدراسة إلى مدى انسجام وتناغم مسؤوليات وواجبات مدقق الحسابات التي بين النصوص في القوانين والتشريعات التي تعني بتنظيم مينة

تدقيق الحسابات في فمسطين ومدى انسجام تمك النصوص مع معايير التدقيق الدولية.وكانت بيانات الدراسة من قانون مزاولة مينة تدقيق الحسابات الفمسطيني

رقم ( )9لمعام  2004وكافة القوانين المنظمة لمينة تدقيق الحسابات المطبقة في فمسطين .باالضافة الى معايير التدقيق الدولية .وتم تنباع المنيج تحميل المحتوى
والمضمون لجميع النصوص القانونيو التي تتعمق بتظيم مينة التدقيق .أظيرت نتائج الدراسة أنو ال يوجد تناغم او انسجام بين النصوص الشريعية نفسيا بما
يخص مسؤوليات وواجبات مدقق الحسابات وما بين النصوص التشريعيو او التعميمات ومعايير التدقيق الدوليو وبالتالي يمكن تفسيرىا بطريق مختمفة مما يزيد من
مسؤوليات مدقق الحسابات وىذا يتناقض مع معايير التدقيق الدولية ،ويوصي الباحث بضرورة مراجعة جميع النصوص القانونيو الخاصة بمينة تدقيق الحسابات
والعمل عمى توحيدىا بما يتالئم مع معايير التدقيق الدوليو .
كممات مفتاحية :تنظيم مينة التدقيق ،القوانين والتشريعات ،التعميمات والموائح التنفيذيو ،معايير التدقيق الدوليو .

المقدمة

ضوابط تحكم العمل الميني بما يساىم في االرتقاء بالمينة .ومثال ذلك

إن مينة المحاسبة و تدقيق الحسابات كغيرىا من المين ليا دورىا ومكانتيا

معايير التدقيق الدولية الصادرة عن المجمس الدولي لممحاسبين والتي تعتبر

وأىميتيا في المجتمعات سواء النامية منيا أو المتطورة ،و ذلك لمدور اليام و

المرجعية الدولية األساسية لمينة التدقيق ،وىي عبارة عن نماذج معيارية

المميز لممينة في تنمية و تطوير االقتصاديات المحمية عبر ما توفره من

تيدف إلى تحقيق االنسجام الدولي  .بالرغم من التطور الذي حصل عمى

معمومات مناسبة تشكل األساس لعممية اتخاذ القرار المالي و االقتصادي من

مينة تدقيق الحسابات وىذا التطور نابع من حاجة االنسان الى التحقق من

قبل الكثير من مستخدمي ىذه المعمومات .وقد مرت مينة تدقيق الحسابات

البيانات المحاسبيو التي يعتمد عمييا في ق ارراتو في العديد من دول العالم

في تطور مستمر وذلك تبعا لتطور االقتصاد ونظ ار الحتياجات مستخدمين

وحتى في الدول العربية المجاورة (عبداهلل .)2000 ،وفي بداية القرن الفائت

البيانات المالية ،وكذلك تبعا لإلخفاقات واألزمات العالمية التي حدثت في

تزايد االىتمام بمينة تدقيق الحسابات وبدا االىتمام بالتشريعات في مجال

العديد من الدول العالمية .وباعتبار مينة تدقيق الحسابات تعمل عمى إضفاء

المحاسبو من اجل الحصول عمى تقارير ماليو ذات خصائص عامو موحده

المزيد من المصداقية عمى البيانات المالية ،كما أن لنتائجيا أىمية أساسية

(الذنيبات .)2015 ،إال أن مينة تدقيق الحسابات في فمسطين بقيت عمى

عند اتخاذ الق اررات من قبل األطراف المختمفة المستفيدة من البيانات المالية.

حاليا منذ مطمع الستينات منذ صدور قانون مزاولة مينة تدقيق الحسابات

ونظ اًر ليذه األىمية ظيرت منظمات متعددة حول العالم لتنظيم المينة ،تسعى

األردني رقم ) (10لعام  1961والذي بقي ساري المفعول حتى صدور أول

إلى إيجاد قواعد مينية وأخالقيات المينة والى إرساء

قانون فمسطيني في العام  2004والذي يعني بتنظيم مينة تدقيق الحسابات.
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عانت مينة تدقيق الحسابات خالل فترة االحتالل الى عدم االىتمام بالمينة

أىداف الدراسة

وعدم مواكبتيا لمتطوات التي حدثت عمى مينة التدقيق عمى المستوى العالمي

تيدف ىذه الدراسة إلى قياس مدى انسجام مسؤولية مدقق الحسابات عن:

وحتى عمى المستوى االقميمي مما أدى إلى تأخر المينة ،وذلك بسبب تطبيق
القوانين التي كانت سارية قبل االحتالل والتي مع مرور الزمن أصبحت غير
مالئمة بسبب تطور االقتصاد وظيور العديد من الشركات المساىمة العامة.
وعمى الرغم من تأسيس سوق فمسطين ألوراق المالية في العام  .1995إال أن
المينة بقيت في جمودىا لفترة ما يقارب عشر سنوات .وفي العام  2004تم
صدور أول قانون في فمسطين لتنظيم مينة تدقيق الحسابات ويعرف باسم
قانون مزاولة مينة تدقيق الحسابات رقم ) (9لعام  .2004وبالرجوع إلى
القوانين والتشريعات المحمية المطبقة في فمسطين يالحظ أن تنظيم عمل
مدقق الحسابات لم يقتصر فقط عمى قانون مزاولة مينة تدقيق الحسابات رقم

•

التحقق من صحة البيانات المالية.

•

تقرير المدقق.

•

اليدف من التدقيق.

•

اكتشاف الغش والخطأ.

•

جمع أدلة التدقيق.

•

مراقبة أعمال الشركة.

•

التثبت من أن الدفاتر والسجالت منظمة بصورة أصولية.

•

المسؤولية عن عمل التقديرات المحاسبية.

بين ما ىو موجود في القوانين والتشريعات المنظمة لممينة وبين معايير

) (9لعام  ، 2004حيث ال زالت القوانين األخرى القديمة والتي تعنى بتنظيم

التدقيق الدولية.

أخرى تطرقت في نصوصيا عن مينة تدقيق الحسابات .وبالتالي فقد تعددت

فرضيات الدراسة

المينة ما زالت سارية المفعول في األراضي الفمسطينية .وصدرت قوانين
مسؤوليات مدققي الحسابات تبعاً لتعدد القوانين والتشريعات المنظمة لممينة.

فرضية رئيسة

كما أن نصوص بعض المواد لتمك القوانين لم ترتقي إلى مستوى التوافق مع

•

بعض نصوص القوانين األخرى .وفي ظل ىذا التعدد والتعارض يطرح

ال يوجد انسجام وتوافق بين معايير التدقيق الدولية والقوانين المنظمة

لمينة تدقيق الحسابات فيما يخص مسؤوليات مدقق الحسابات.

التساؤل حول مدى اتساق القوانين المنظمة لمينة تدقيق الحسابات المطبقة

الفرضيات الفرعية:

في فمسطين مع معايير التدقيق الدولية .تحديداً النصوص القانونية التي

•

توضح مسؤوليات مدقق الحسابات.

ال يوجد انسجام وتوافق بين المعايير والقوانين في مسؤولية المدقق عن

التحقق من صحة البيانات.
•

مشكمة الدراسة

ال يوجد انسجام وتوافق بين المعايير والقوانين في مسؤولية المدقق عن

تقرير المدقق.

تطرقت العديد من القوانين واألنظمة والتعميمات إلى موضوع مسؤوليات

•

وواجبات المدققين في فمسطين .وقد لوحظ وجود بعض المشاكل في ىذه

ال يوجد انسجام وتوافق بين المعايير والقوانين في مسؤولية المدقق عن

الشيادة عمى صحة البيانات.

التشريعات منيا الغموض وعدم الوضوح .وىذه المشاكل تتطمب إعادة النظر

•

في القوانين واألنظمة لمتأكد من مدى توافقيا مع ما ىو متعارف عميو من

ال يوجد انسجام وتوافق بين المعايير والقوانين في مسؤولية المدقق عن

اكتشاف الغش والخطأ.

واجبات ومسؤوليات المدققين .وبالتالي فإن مشكمة ىذه الدراسة تتمثل في

•

معرفة مدى انسجام التشريعات الخاصة بمسؤوليات المدققين في فمسطين مع

ال يوجد انسجام وتوافق بين المعايير والقوانين في مسؤولية المدقق عن

جمع أدلة التدقيق.

مسؤوليات المدققين كما ىو متعارف عمييا ووفقاً لمعايير التدقيق الدولية.

•

ال يوجد انسجام وتوافق بين المعايير والقوانين في مسؤولية المدقق عن

مراقبة أعمال الشركة.

أىمية الدراسة

•

تتمثل أىمية الدراسة من أىمية المجال الذي تتناولو مسؤوليات وواجبات

ال يوجد انسجام وتوافق بين المعايير والقوانين في مسؤولية المدقق عن

عمل التقديرات المحاسبية.

مدققي الحسابات في القوانين والتشريعات .حيث أن الوضوح والفيم الكامل
ليذه المسؤوليات يمكن المدققين من تحمميا بشكل كامل وأداء واجباتيم عمى

اإلطار النظري

أكمل وجو .بالتالي خدمة األطراف ذات العالقة في توضيح ميمة وأىداف

التطور التاريخي لمينة تدقيق الحسابات

التدقيق ومما سيساىم في تقميص فجوة التوقعات ،وىذا بدوره سينعكس إيجاباً

يعود تدقيق شركات المساىمة العامة إلى أوائل القرن التاسع عشر حيث كانت

عمى المدققين وسمعة المينة بشكل عام.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة ،مما استدعى ضرورة وجود من يقوم
بطمأنة المالكين غير الفاعمين وحمايتيم من تصرفات المالكين الذين يتولون
إدارة شؤون المنشأة ،والذين يقومون بتسيير أمور المنشأة لصالحيم .وبظيور
Copyright© 2016 PTUK.
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االنحرافات المادية ،وليس ضامناً لمقارئ بأن البيانات خالية من االنحرافات

الثورة الصناعية وما رافقيا من تشريعات خاصة بالشركات .وذلك في

حتى المادية (الذنيبات. )2015 ،

منتصف القرن التاسع عشر حدثت تغيرات جوىرية في طبيعة الممكية خاصة
في بريطانيا .حيث أن الثورة الصناعية أدت إلى ظيور اقتصاديات الحجم
والشركات الكبرى واإلدارات ذات الخبرة المينية الواسعة ،وبالتالي فصل

التطور التاريخي لمينة تدقيق الحسابات في فمسطين

الممكية عن اإلدارة ) .(Boynton et al., 2006وبالتالي كان ال بد من

تعود بداية ظيور مينة تدقيق الحسابات في فمسطين إلى عام  ،1919حيث

وجود مينة التدقيق .وقد أشار الباحثون منذ القدم إلى أىداف التدقيق

طبقت في تمك الفترة تشريعات مينية متقدمة مستمدة من قانون الشركات

األساسية في بدايات ظيور التدقيق اإللزامي تمثمت في اكتشاف الغش

البريطاني ،وخاصة أنيا كانت دولة االنتداب عمى فمسطين من العام 1918

واكتشاف األخطاء الفنية واألخطاء في المبادئ .وعندما نشأ التدقيق بمفيومو

 ،1948 -والدولة التي ليا السبق في ىذا التنظيم الميني (أبو ىين،

اإللزامي وصدرت أول قوانين لمشركات في بريطانيا عام  1844تضمن قانون

 .)2005حيث أن مكتب سابا لتدقيق الحسابات كان من أوائل مكاتب

الشركات في تمك العام بعض األمور التي تتعمق بتدقيق الحسابات .وقد كان

التدقيق التي أسست في فمسطين وتم تأسيسيا في العام  1926بعد حصولو

تقرير المدقق يسمى شيادة  ،Audit Certificateوكانت الشيادة تتعمق

عمى عضوية جمعية المحاسبين (سرتيفايد لندن) وعمى رخصة حكومة

بصحة البيانات المالية ،حيث كان المدقق يقول نشيد بأن البيانات المالية

فمسطين كمدقق حسابات قانوني .وأسس شركة (سابا) وشركائيم محاسبون

تعطي صورة حقيقية وصحيحة.

قانونيون وكانت أول مؤسسة تدقيق حسابات في الشرق األوسط (حمادة،

وكان دور المدقق في ذلك الوقت منصب عمى اكتشاف الغش والخطأ ،لذلك

.)2000

كان مستخدمو التقرير يتوقعون أن المدقق يشيد بأن البيانات المالية خالية

وكان أول قانون لتنظيم مينة المحاسبة وتدقيق الحسابات في فمسطين ىو

من جميع أنواع الغش أو االنحرافات (الذنيبات.)2015 ،

القانون الصادر عن المندوب السامي البريطاني في فمسطين في العام 1929

وبعد ذلك وخاصة في الفترة ما بين  1960 - 1920حاولت مينة التدقيق

ويحمل الرقم ( )18لعام  .1929وبعد الحرب في العام  1948بقي ىذا

مواجية التوقعات المجتمع غير المعقولة بتبني دور المثقف لممجتمع عن ما

القانون مطبق في قطاع غزه حتى العام  1967في حين بقي ساري المفعول

يسمى المسؤوليات المعقولة وكما تفيميا المينة ،حيث كان التركيز عمى إبراز

في الضفة الغربية حتى العام  1961حين تم استبدالو بالقانون األردني رقم

مسؤولية اإلدارة عن اكتشاف الغش والتالعب ،وأن مسؤولية المدقق عن ذلك

( )10لعام .1961

ىي ثانوية ،وأن اليدف األساس من التدقيق ىو إضفاء المصداقية عمى

وقد طبق ىذا القانون في األردن باإلضافة إلى تطبيقو في الضفة الغربية

البيانات المالية .وفيما بعد الستينات من القرن العشرين تزايد النقد الموجو

الفمسطينية ولم يطبق عمى قطاع غزة .وقد استمر العمل بيذا القانون في

لممينة من قبل السياسيين واإلعالميين وغيرىم منادين بضرورة تبني المينة

الضفة الغربية حتى عام  . 1997أما في قطاع غزة فقد كانت القوانين التي

لدور أكبر في مجال اكتشاف الغش والتنبيو عنو .إال أن المينة استمرت في

تنظم مينة التدقيق عبارة عن خميط من القوانين المصرية ومجموعة من

المراوغة وأصرت عمى أن المسؤولية الرئيسية في اكتشاف الغش تقع عمى

األوامر العسكرية الصييونية حتى عام ( 1997عبد اهلل.)2000 ،

عاتق اإلدارة ،وأن عمى المدققين أن يضعوا في خططيم ما يمكنيم من

وفي عام  1997صدر من رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية القرار رقم ()5

الخروج بتأكيد معقول عن مدى خمو البيانات المالية من التحريفات المادية.

لعام  ،1997وينص ىذا القرار بتعميم تطبيق القانون رقم ( )10لعام 1961

وأخي اًر أصبح المدقق يعطي تقري اًر مطوالً يتكون من ثالث فقرات وليس شيادة

"قانون مزاولة مينة تدقيق الحسابات األردني" عمى جميع األراضي الفمسطينية

ويقول فيو "برأينا فإن البيانات المالية تعطي صورة حقيقية وعادلة (تظير

(درغام.)2009 ،

بعدالة) .وقد تبنت معايير التدقيق الدولية معيار رقم ( )700تقرير المدقق

وفي عام  2004قامت السمطات الفمسطينية بإصدار قانون مزاولة مينة

المطول والذي يتكون من ثالث فقرات رئيسية وأشارت إلى أن المدقق يمكن

تدقيق الحسابات رقم ( )9لعام  2004لمعمل بو في جميع األراضي

أن يستخدم عبارة "تعطي صورة حقيقية وعادلة" أو "تظير بعدالة من كافة

الفمسطينية .والذي جاء لتنظيم المينة واالرتقاء بيا لتصبح في مصاف المين

النواحي المادية" .وىذه العبارات متوافقة مع اليدف الرئيس لعممية التدقيق،

والعموم األخرى .قد بين البحيصي ( )2010في دراسة حول ىذا القانون ،أنو

وىو حسب معايير التدقيق الدولية "إعطاء تأكيد معقول بأن البيانات المالية

يحتوي عمى العديد من أوجو القصور تجعمو غير صالح لتنظيم مينة تدقيق

خالية من التحريفات المادية" .وكذلك فإن معيار التدقيق الدولي رقم ()700

الحسابات في فمسطين .لذلك تمت التوصية بضرورة استبدالو بقانون آخر

عدل تقرير
تم تعديمو ليصبح ساري المفعول اعتبا اًر من تاريخ ّ 2007/1/1
المدقق ليشمل أربع أو خمس فقرات مع تبني نفس العبارات الخاصة بالرأي.

أكثر مالئمة وقدرة عمى تنظيم وتطوير مينة المحاسبة وتدقيق الحسابات في
فمسطين .

إذا المدقق يعطي تأكيد معقول وليس مطمق وىذا يعني أن المدقق مطمئن
لقارئ البيانات المالية ولتقرير المدقق بأن البيانات المالية خالية من
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ارتكب تصرفاً يسيء إلى كرامتيا وكرامة العاممين فييا ،يحال إلى لجنة

مسؤوليات مدققين الحسابات

تأديبية تشكميا جمعية مدققين الحسابات.

مدقق الحسابات شخص ينتمي إلى مينة ليا معاييرىا وليا أداة سموك نيائية

ويعاقب المدقق المدان بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

ويطمب منو بذل العناية المينية الكافية والمالئمة عند أداء عممو ،وعميو أن
يؤدي عممو باستقالليو وحياد تام حتى ال يتأثر رأيو بمواقف اآلخرين ويكون
مستنداً عمى حكمو الميني ،ويتوقع منو أن يؤدي عممو بجودة إذا كان الضرر
مصحوبا بسوء نية كأن تضاىي أعمال اآلخرين ،وأال يخالف القوانين
ً

المعمول بيا فقد يحكم عميو بالغرامة أو السجن أو كمييما .أما المسؤولية

•

التنبيو الخطي.

•

اإلنذار الخطي.

•

اإليقاف عن مزاولة المينة لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.

ثانياً :المسؤولية المدنية

القانونية تجاه العميل الذي يدقق حساباتو فينجم عن العقد الموقع بين المدقق

ال
وتنشأ مسؤولية المدقق إذا قصر ببذل العناية المينية الكافية باعتباره وكي ً

وعميمو وفي ىذا العقد يتم تحديد نطاق عممية التدقيق ويكون المدقق مسؤول

يعمل بأجر عن مجموع المساىمين ،وبالتالي فأن القانون يخول من يقع عميو

عن أية أضرار تمحق بيذا العميل ويطالب بالتعويض إذا قصر في أداء

الضرر كالمساىمين والغير حسن النية ،حق الحصول عمى تعويض بمقدار

واجباتو المينية (مسؤولية عقدية).

ذلك الضرر (الذنيبات ،)2004 ،ويقسم ىذا النوع إلى قسمين:

إن أىمية مدقق الحسابات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعية الخدمات التي تقدميا

•

لمعمالء وكافة المستفيدين من خدمات التدقيق ،لذا يجب عمى مدقق

مسؤولية المدقق تجاه الغير

لقد بينت األدبيات أن مسؤولية المدقق تجاه الطرف الثالث فيو خالف ،فقد

الحسابات االلتزام بتطبيق المعايير الدولية لمتدقيق ،وقواعد السموك الميني،

يكون الطرف الثالث مستفيداً أساسياً من البيانات المالية ،أو مستفيداً غير

ومراعاة القوانين والتشريعات واألنظمة عند القيام بفحص القوائم المالية

أساسي .أما المستفيد األساسي فيو الطرف الذي يكون المدقق عمى عمم

المقدمة إليو ). (ISA, 1998

مسبق بأنو سيستخدم البيانات المالية .أما المستفيد غير األساسي فيو الطرف

إن المجتمع المالي يتوقع من مدقق الحسابات أن يضمن تقريره الكفاية الفنية

غير المسمى من بداية عممية التدقيق (.)Boyton 2004

والنزاىة والموضوعية والحياد واالستقالل ،كما يتوقعون منو اكتشاف األخطاء

فأحيانا يقوم العميل بإبالغ المدقق بأن طرفاً ثالثًا سيعتمد عمى تقريره عند
ً

الجوىرية التي تؤثر عمى الحسابات ،ومنع صدور البيانات المالية المضممة

اتخاذ ق اررات معينة ،وعمى سبيل المثال إعالم المدقق بأن البيانات المحاسبية

(.)Beasley et al 1999

المدققة من قبمو ستعرض عمى شركة أخرى لغرض الشراء ،أو تقدم ألحد

ولكن ال توجد عممية تدقيق تستطيع أن تقدم تأكيدات كاممة بأن القوائم المالية

البنوك من أجل الحصول عمى قرض ،ففي مثل ىذه الحاالت فإن المدقق

خالية من األخطاء الجوىرية ،ألن األخطاء قد تحدث نتيجة تطبيق وتنفيذ

واجب بذل العناية المينية المعقولة تجاه الطرف الثالث ،وبالتالي يتحمل

العمميات المالية لممنشأة ،واألداء غير السميم من القسم المالي بيا ،والحكم

المدقق المسؤولية تجاه ىذا الطرف في حالة اإلىمال العادي واإلىمال الجسيم

الخاطئ في اختيار وتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا والمقبولة

والغش كما ىو األمر بالنسبة لمعميل.

قبوالً عاماً (.)Hylas and Ashton 1999

وفي معظم الحاالت التي يتعرض فييا المدققين لممحاكمة نتيجة عدم

اليدف من عممية التدقيق ىو الحصول عمى تأكيد معقول حول إذا ما كانت

اكتشافيم التالعب في عممية التدقيق ،كانت من األسباب ىي فشل المدقق

البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوىرية ،فإذا قام المدقق بفحوصاتو

في بذل العناية المينية المالئمة بمينة التدقيق الموكل إليو (مسؤولية

واجراءاتو بما يتفق مع القواعد المينية المتعارف عمييا ،وبذل العناية المينية

تقصيرية) ولكي تنعقد المسؤولية المدنية بنوعييا التعاقدية أو التقصيرية ضد

الكافية وضمن تقريره الحقائق والنتائج التي توصل إلييا ،فإنو يكون قد قام

مدقق الحسابات يجب أن تتوافر ثالثة أركان ىي-:

بواجباتو عمى الوجو السميم وأعفى نفسو من المسؤولية .وخالف ذلك فإنو

•

يتعرض لممساءلة من الجيات المختمفة التي تتأثر بعممو أو التي ليا سمطة

حصول إىمال وتقصير من جانب المدقق في أداء واجباتو المينية.

• وقوع ضرر أصاب الغير نتيجة إىمال وتقصير المدقق.

رقابية عميو .ويمكن تقسيم مسؤوليات مدقق الحسابات إلى األقسام الرئيسية

• رابطة سببية بين الضرر الذي لحق بالغير وبين إىمال وتقصير مدقق

التالية:

الحسابات.
•

أوالً :المسؤولية التأديبية أو المينية

مسؤولية المدقق تجاه العمالء

إن مدقق الحسابات يعتبر مسئوالً من الناحية القانونية (جربوع )2004 ،تجاه

وىي المسؤولية التي يتعرض ليا المدقق إذا ما قام بمخالفة اآلداب

عميمو أي المنشأة التي يراجع حساباتيا ،ويحكم العالقة بين المراجع وعميمو

والتعميمات التي تصدر عن الجية التي تنظم مزاولة مينة التدقيق .حيث

العقد المبرم بينيما ،أو أية مستندات أو خطابات أخرى تحدد طبيعة العممية،

أشارت المادة رقم ( )25من قانون مزاولة مينة تدقيق الحسابات رقم ( )9لعام

ويتحمل المراجع مسؤولية اإلخالل بأحكام ذلك العقد أو غيره من المستندات

 .2004أنو إذا ارتكب المدقق أي مخالفة ليذا القانون ،أو أقدم عمى تصرف
يخل بالمسؤوليات المنوطة بو أو بقواعد ومعايير وأسس وآداب المينة أو
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عمى توضيح طبيعة العممية لمعميل ويحدد الحدود التي يجب عمى المراجع

ينجزه مدقق الحسابات .وأحد أركان ىذه الفجوة ىي فجوة نقص المعايير

العمل في إطارىا  ،وتسمى المسؤولية (مسؤولية عقدية(.

وتعني الفرق بين واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات بشكل معقول من
المدقق وبين واجبات المدقق وفق المعايير الدولية لمتدقيق (أحمد)2007 ،
ويوجد فجوة بين تصورات مدققين الحسابات والقضاء (القانون) حيث وافق

ثالثاً :المسؤولية الجنائية

ىي المسؤولية التي يتعرض ليا المدقق إذا نتج عن عممو ضرر بالمجتمع

القضاة باعتدال بأن من مسؤولية مدقق الحسابات البحث بشكل فعال عن

بشكل عام .وفي ىذه الحالو فإن المدعي العام ىو صاحب الصالحية في

الغش والخطأ غير الجوىري مما رفضو المدققين مما يزيد من مسؤولية الممقى

إقامة الدعوى القضائية عمى المدقق .وقد بينت المادة رقم ( )29من قانون
مزاولة مينة تدقيق الحسابات رقم ( )9لعام  2004العقوبات التي يتعرض ليا

عمى عاتقيم وىذا ما نجده جمياً وواضحاً في النصوص القانونية في التشريع
الفمسطيني أو التشريع المطبق في فمسطين.

مدقق الحسابات في حالة الغش أو اإلىمال الجسيم حيث نصت المادة عمى

وبناء عمى التعريف أعاله وبين ما تنص عميو المعايير وما نصت عمية

ما يمي:

النصوص القانونية المنظمة لمينة تدقيق الحسابات في فمسطين تبين وجود

"مع عدم ا إلخالل بأية عقوبة أشد ينص عمييا قانون آخر :يعاقب بالحبس

اختالف وعدم توافق والتناغم ما بين النصوص فيما بينيا وبين النصوص

مدة ال تزيد عمى ثالثة سنوات أو بغرامة ال تزيد عمى  1000دينار أدرني أو

القانونية والمعايير الدولية لتدقيق الحسابات ىذا التناقض أو االختالف أو

ما يعادليا بالعممة المتداولة قانوناً أو بكمتا ىاتين العقوبتين كل من ارتكب

عدم الوضوح يؤدي إلى اتساع مسؤولية مدقق الحسابات ويزيد من فجوة
التوقعات.

فعالً من األفعال المنصوص عمييا في البنود ( )11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6من

المادة ( )23من ىذا القانون".

الدراسات السابقة

حيث نصت ىذه البنود عمى األفعال التالية
البند (": )6إفشاء المعمومات واألسرار التي اطمع عمييا من خالل عممو مدقق ًا

دراسة كاظم ( )2013بعنوان" :تحميل أىمية العوامل المؤثرة في استقالل

إال في الحاالت التي يستوجبيا القانون ولمجيات التي يسمح أو يستوجب

مراجع الحسابات" ،التي ىدفت إلى تشخيص العوامل المؤثرة في استقالل

تقديم تمك المعمومات واألسرار إلييا.

مراقب الحسابات .ولتحقيق ىذا اليدف تم االعتماد عمى التحميل العاممي

البند (": )7إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنتو الدفاتر والسجالت والبيانات

كأداة أحصائية .وبينت الدارسة أن التزام المراقب الخارجي بمعايير التدقيق

المحاسبية والتوقيع عمى تقارير حسابات لم يدققيا ىو أو أحد العاممين تحت

وقواعد السموك الميني العامل األكثر تأثي اًر عمى استقالليتو باإلضافة إلى

البند (":)8الشيادة والتوقيع عمى صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات ال

العميل يوطد العالقة بينيما مما ييدد استقاللية المدقق .وأوصت الدراسة

إمرتو"

دورىا في تضييق فجوة التوقعات .كما أن تقديم المدقق لخدمات أخرى إلى

تعكس الوضع المالي الصحيح لمجية التي كمف بتدقيق حساباتيا"

بضرورة إعادة النظر في قواعد السموك الميني بما يتناسب مع التطورات

البند (":) 9تدوين بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام

الحديثة في المجال الميني وبما بتالئم مع الظروف البيئية .وأيضاً أوصت

البند (":)10وضع تقارير غير صحيحة أو المصادقة عمى وقائع مغايرة في

القائمة.

بإعدادىا في إطار مزاولتو المينة"

بأن تكون معايير التدقيق غير متعارضة مع القوانين واألنظمة والتشريعات

أية وثيقة يتوجب إصدارىا بموجب قواعد مزاولة المينة "

دراسة البحيصي ( )2010بعنوان" نحو تنظيم أفضل لمينة المحاسبة و

البند (":)11المصادقة عمى توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية"

تدقيق الحسابات في فمسطين" ىدفت الدراسة حول تقييم قانون تنظيم مينة
تدقيق الحسابات في فمسطين و الذي يحمل رقم)  (9لعام  2004والصادر

فجوة التوقعات وتدقيق الحسابات

عن السمطة الوطنية الفمسطينية ،حيث تم اعداد و توزيع إستبانة خاصة

تنشأ فجوة التوقعات في مينة تدقيق الحسابات نتيجة لعدم تطابق بين توقعات

باالمر عمى عينة من الممارسي ن لممينة (أكاديميين و مينيين) و من ثم تحميل

المجتمع الذي يشمل جميع مستخدمين البيانات المالية المدققة من قبل مدقق

مواد القانون المذكور والتعرف عمى أوجو القصور والتضارب فييا إضافة إلى

الحسابات لما يجب أن تكون عميو مسؤولية مدقق الحسابات ،وبين فيم

تحميل أوجو القصور العام في القانون المذكور ,األمر الذي يجعمو غير

مدققي الحسابات لحدود مسؤولياتيم .ولكي تتمكن مينة تدقيق الحسابات من

مناسب لتنظيم المينة .و في ضوء نتائج البحث التي أوضحت وجود نواقص

الوفاء بمتطمباتيا ووظيفتيا في المجتمع فال بد أن يحافظ المدقق عمى ثقة

وتعارضات في القانون المذكور ،فقد أوصى الباحث بضرورة تغيير القانون

المستفيدين من خدماتو والتي تعتمد عمى أساس الفيم المتبادل لمسؤوليات

المذكور و استبدالو بقانون جديد أكثر مالءمة و قدرة عمى تنظيم و تطوير

وواجبات مدقق الحسابات (العمري.)2003 ،

مينة المحاسبة و تدقيق الحسابات في فمسطين.

وأحد العناصر الرئيسية لفجوة التوقعات ىي فجوة األداء وتعني ىذه الفجوة
الفرق بين ما يتوقعو المجتمع والمستفيدين أن ينجزه مدقق الحسابات وبين ما
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دراسة عمورة ( )2012بعنوان ":ضرورة إصالح مينة مراجعة الحسابات في

إحصائية بين آراء المدققين والمحامين فيما يتعمق باألىمية النسبية لمعوامل

الجزائر وتكييفيا مع المعايير الدولية لممراجعة") ، (ISAىدفت ىذه الدراسة

التي تحد من تعرض المدقق لممساءلة القانونية من قبل طرف ثالث .كما

إلى معرفة ىل مينة المراجعة أو التدقيق في الجزائر مستمدة من المعايير

أوصت بضرورة صياغة القواعد والقوانين التي تعمل عمى تحديد مسؤولية

الدولية لمتدقيق المتعارف عمييا وىل واقعيا يعكس ذلك .باإلضافة إلى

المدقق تجاه فئات الطرف الثالث ،وذلك من خالل دراسة القوانين والحاالت

التعرف إذا كان من الضروري تكييف مينة المراجعة في الجزائر مع المعايير

ذات العالقة في دول أخرى واالستفادة منيا بما يتناسب مع طبيعة الوضع

الدولية لمتدقيق جنباً إلى جنب مع تكييف النظام المحاسبي المالي الجزائري

االقتصادي والسياسي في المممكة وبما يتناسب مع تطوير مينة التدقيق

مع المعايير المحاسبية الدولية .وذلك من خالل منيج الدراسة الميدانية.

وتضييق فجوة التوقعات وفي نفس الوقت المحافظة عمى حقوق األطراف ذات

وتوصمت ىذه الدراسة عدم وجود ىيئات لمتابعة تطبيق النصوص القانونية

العالقة.

التي تنظم مينة المراجعة وتداخل الصالحيات بين المجمس الوطني

دراسة أبو ىين ( )2005بعنوان " :العوامل المؤثرة في جودة تدقيق

لممحاسبة ،ومجمس الخبراء المحاسبين ومجمس الغرفة الوطنية لمحافظي

الحسابات من وجية نظر مدققي الحسابات القانونين في فمسطين" ،ىدفت

الحسابات ،وبالتالي إفراغ األخيرة من محتواىا وضرب استقاللية المينة.

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مفيوم جودة أعمال التدقيق ،وابراز أىميتو

وعميو تم اقتراح االستفادة من االجتيادات المينية الصادرة عن مجمس االتحاد

وأىدافو ،وتحديد الخصائص والعوامل التي توثر عمى جودة تدقيق الحسابات

الدولي لممحاسبين في مجال المحاسبة والمراجعة والتي تصدر في شكل

في فمسطين .حيث تم تصميم استبانو وتم توزيعيا عمى ( )87من مكاتب

معايير لقيت قبوالً عاماً .واعتماد المعايير الدولية لمتدقيق جنباً إلى جنب مع

المراجعة والتدقيق العاممة في قطاع غزة .وتوصمت الدارسة إلى نتائج أىميا
ارتفاع درجة المنافسة بين مكاتب التدقيق يوثر سمباً عمى جودة أعمال

المعايير الدولية لممحاسبية.

دراسة جميمو ) ")2015بعنوان اثر االصالحات المحاسبيو والماليو عمى مينة

التدقيق ،وخاصة المنافسة في تخفيض المراجع ألتعابو من أجل اجتذاب

تدقيق الحسابات" ىدفت ىذه الدراسو الى تحديد المعايير الدوليو المنظمة
لمينة تدقيق الحسابات ،وتكونت بيانات الدراسة من المعاير الدوليو المنظمة

عمالء جدد .وكذلك بينت إن المنظمات والجمعيات المينية تمعب دو اًر ىام ًا

في التأثير باإليجاب عمى جودة تدقيق الحسابات.وأوصت الدراسة بضرورة

لمينة التدقيق باالضافو معالم االصالحات بمينة المحاسبو كما كانت دراسة

المحافظة عمى استقاللية مراجع الحسابات ،ودعميا بقدر اإلمكان من خالل

ميدانيو لتقييم خمية تدقيق عمى مستوى شركة شيالي لصناعة االنابيب

وضع الضوابط والمحددات التي تضمن ذلك.

البالستيكو في الجزائر .واظيرت نتائج الدراسو الى ان التدقيق وظيفة واداة

دراسة الذنيبات ( (2004بعنوان "دراسة تحميمية ناقدة لمدى انسجام واجبات

فعالة يمكن االعتماد عمييا لمتنظيم والسيطرة داخل المنشاة ،وقد اولت الييئات

ومسؤوليات مدققي الحسابات في القوانين األردنية مع معايير التدقيق

المحمية لوظيفة التدقيق اىتماماً بالغاً ايمانا منيا باىمية الخدمات التي تقدميا

الدولية" ،ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقق من مدى وضوح مسؤوليات وواجبات
المدققين في القوانين واألنظمة المنظمة لمينة التدقيق في األردن ،والى

وتؤدييا ىذة الوظيفة.

دراسة محمد وشمس الدين ( )2010بعنوان ":مدى توافق التدقيق في الجزائر

التعرف عمى مدى توافق مسؤوليات وواجبات المدققين في األردن مع تمك

مع المعايير الدولية لمتدقيق في ظل القانون رقم  ،" 01-10ىدفت ىذه

التي نصت عمييا معايير التدقيق الدولية .وتكونت بيانات الدراسة من القوانين

الدراسة إلى استطالع مدى توافق الواقع الج ازئري مع المعايير الدولية

المنظمة لمينة تدقيق الحسابات في األردن باإلضافة إلى معايير التدقيق

لمتدقيق .استنتجت الدارسة أن بيئة التدقيق في الجزائر حالياً ال تساعد عمى

الدولية .وتبين من ىذه الدارسة تعدد القوانين التي تحكم عممية التدقيق ،وتعدد

تبني المعايير الدولية لمتدقيق .كما بينت أن تبني معايير المحاسبة الدولية في

الجيات التي تضع ىذه القوانين ،وبالتالي تعدد وجيات النظر مما أدى إلى

الجزائر سيؤدي بالضرورة إلى تبني المعايير الدولية لمتدقيق ،نظ اًر لكون

وجود تعارض بينيا في بعض الحاالت ،وبينيا وبين معايير التدقيق الدولية
في حاالت أخرى ,كما أنو لم تتم صياغة القوانين بمغة واضحة ومناسبة بحيث

وبناء عميو تم اقتراح
مخرجات نظام المحاسبة ىي مدخالت نظام التدقيق.
ً
صياغة نصوص قانونية جديدة متماشية مع المتطمبات الدولية لممينة ،تسمح

يمكن إدراك معانييا بشكل كامل .وأوصت الدارسة بضرورة المراجعة الفورية

بإرساء قاعدة لتبني المعايير الدولية لمتدقيق أو التكيف معيا.

لجميع القوانين واألنظمة التي ليا عالقة بمينة تدقيق الحسابات ،خاصة ما

دراسة صبحي والذنيبات ( )2006بعنوان" :دارسة تحميمية آلراء المدققين

يتعمق منيا بواجبات المدققين ومسؤولياتيم .وضرورة توحيد القوانين المنظمة

والمحامين حول المسؤولية القانونية لممدقق الخارجي تجاه الطرف الثالث"،

لممينة ،خاصة فيما يتعمق بواجبات المدققين ومسؤولياتيم.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى المسؤولية القانونية لممدقق تجاه

دراسة ) Fakhfakh (2015بعنوان" :قراءة المعيار الدولي لتقرير المدقق:

الطرف الثالث من أجل المساىمة في الحد من مدى تعرضو لمدعاوى القاضية

تسوية بين المبادئ المعيارية والمتطمبات المغوية" ،ناقشت ىذه الدراسة

وفي الوقت نفسو المحافظة عمى حقوق األطراف ذات العالقة .ولموصل إلى

المشكالت المغوية المرتبطة بإعداد التقارير ،وركزت عمى تقارير عممية

ىذا اليدف تم تصميم استبانتين وزعت األولى عمى المحامين والثانية عمى

التدقيق الموضحة من قبل المعايير الدولية لمتدقيق .حيث حددت معايير

المدققين قي األردن .وأظيرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة

التدقيق الدولية محتوى تقرير المدقق ونوعية نتائج التدقيق .لذلك تمت مراجعة
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المعيار الدولي لتقرير المدقق ( :)700تكوين الرأي والتقرير عن البيانات

عينة الدراسة

المالية .وتبين أنو من ناحية نظرية ،التوحيد القياسي لعممية التدقيق يتطمب أن

قانون الشركات األردني رقم ( )12لعام  1964المطبق في فمسطين.

تصاغ التقارير بطريقة واضحة ومفيومة لمقارئين .وااللتزام بالمبادئ المغوية

قانون مزاولة مينة تدقيق الحسابات الفمسطيني رقم ( )9لعام .2004

يساىم في تحسين بنية التقرير .أما من ناحية العممية ،فإن ىناك العديد من

تعميمات رقم ( )6لعام  2013بشأن ضوابط السموك الميني لمدقق الحسابات

المصطمحات والمعاني الموجوده في تقرير مدقق الحسابات المستقل المعياريو

القانوني المزاول صادرة عن مجمس مينة تدقيق الحسابات –فمسطين.

تحتوييا نوعا من الضبابية في التفسيرات وبالتالي سيكون ىناك تباين في

تعميمات رقم ( )6لعام  2013بشأن اإلدارة والتدقيق في شركات األوراق

الفيم ،واوصت الدراسة الى ضرورة تحسين عرض تقرير مدقق الحسابات

المالية صادر عن مجمس إدارة ىيئة سوق رأس المال الفمسطيني.

المستقل ليتخفيض التباين في فيم وتفسير تمك المصطمحات .فإن تأثير ىذه

قرار مجمس الوزراء رقم ( )24لعام  2010بالالئحة التنفيذية لقانون مزاولة

التقارير منتقد ألن كثير من المستخدمين ال يفيمون معمومات عممية التدقيق.

مينة تدقيق الحسابات رقم ( )9لعام .2004

لغوياً ،تقارير المدققين الموحدة يمكن أن تكون غير مقروءة من قبل كثير من

نظام جمعيات التعاون رقم(  ) 1لعام .1957

مستخدمي البيانات المالية .أظيرت النتائج بوجود المتطمبات المتعارضة بين

 .1المسؤولية عن التحقق من صحة وسالمة البيانات المالية

معايير التدقيق الدولية والمبادئ المغوية .وأوصت بضرورة تحسين عرض

بينت معايير التدقيق الدولية أن من األىداف الكمية لممدقق ىو الحصول

تقارير المدققين المستقمين.

عمى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء

دراسة ارنولد واخرون ) Arnold, et al. (2009بعنوان ":ىل ق اررات مدققي

اء كانت ناجمة عن احتيال أو خطأ ،مما يم ّكن المدقق من
الجوىرية ،سو ً
التعبير عن رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية معدة من كافة النواحي

الدارسة إلى استطالع مدى توافق ق اررات مدققي الحسابات األوروبيين في

اليامة ،وفقاً إلطار معمول بو إلعداد التقارير المالي (.)2015

إلى ىذا اليدف تم تمخيص نتائج سبع دراسات منشورة والتي تركزت عيناتيا

"التحقق من صحة وسالمة البيانات التي أعطيت لو خالل عممية التدقيق".

الحسابات األوروبيون متوافقة ومنسجمة؟ تأثير الثقافة والدولة"،ىدفت ىذه
ظل توافق وانسجام معايير التدقيق الموجودة في االتحاد األوروبي .ولمتوصل

بينما ورد في التعميمات رقم(  )6بشأن اإلدارة والتدقيق المادة ( )15بند-2ج.

عمى أوروبا الغربية بحيث اشتممت عمى ( )300مدقق .وتوصمت الدراسة إلى

ومن المعرف أن الصحة والسالمة تعبران عن الخمو من أي نوع من األخطاء

أنو بالرغم من وجود معايير تدقيق متشابية في االتحاد األوروبي إال أن ىناك

سواء المادية أو غير المادية .وىذه المادة تزيد من الواجبات المطموبة من

فروق ذات داللة في تطبيق ىذه المعايير في الدول المختمفة بسبب

المدقق وتحمالنو مسؤوليات إضافية خارج نطاق عممية التدقيق الذي حددتو

االختالفات الثقافية لتمك الدول.

معايير التدقيق الدولية.
.2

ما يميز ىذه الدراسة

المسؤولية عن تقرير المدقق

محتويات تقرير مدقق الحسابات

تعد ىذه الدراسة محاولة لمعرفة مدى انسجام مسؤوليات مدقق الحسابات في

بينت معيار التدقيق الدولي رقم ( )700لعام  2014أن تقرير المدقق ينبغي

التشريعات المطبقة في فمسطين مع معايير التدقيق الدولية ،عن طريق

أن يحتوي عمى أربع فقرات رئيسية ،وىي:

استخدام منيجية تحميل المحتوى لمنصوص القانونية التي تحدد مسؤوليات

الفقرة التمييدية التي يجب أن تحدد المنشأة التي يتم تدقيق بياناتيا المالية،

مدقق الحسابات.

وأن تذكر أن البيانات المالية تم تدقيقيا ،وأن تشير إلى ممخص السياسات
المحاسبية اليامة والمعمومات التوضيحية األخرى ،وأن تحدد التاريخ والفترة

منيجية البحث

التي يعطييا كل بيان مالي تتألف منو البيانات المالية.
فقرة مسؤولية اإلدارة حيث يصف تقرير المدقق مسؤولية اإلدارة عن إعداد

في ضوء طبيعة الدراسة والبيانات المراد الحصول عمييا تم استخدام المنيج

البيانات المالية .وينبغي أن يشتمل الوصف عمى توضيح بأن اإلدارة مسؤولة

الوصفي -تحميل المحتوى والذي ييدف الى وصف المحتوى الظاىر

عن إعداد البيانات المالية وفق ًا إلطار إعداد التقارير المالية المعمول بو وعن

والمضمون في النصوص القانويو التي تنظم وىنة تدقيق الحسابات ومقارنتيا

الرقابة الداخمية حسبما تراه ضرورياً لمتمكين من إعداد بيانات مالية خالية من

مع وصف لممختوى في معايير التدقيق الدولية.

اء كانت ناجمة عن احتيال أم خطأ.
األخطاء الجوىرية ،سو ً
فقرة مسؤولية المدقق يورد فييا بالتقرير أن مسؤولية المدقق تكمن في التعبير

مجتمع الدراسة

رأي حول البيانات المالية مبني عمى عممية التدقيق .وأن عممية التدقيق تم

لغايات تحميل واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات في القوانين والتشريعات

إجراءىا وفقاُ لمعايير االتدقيق الدولية .كما ينبغي أن يوضح تمك المعايير

المطبقة في فمسطين ومقارنتيا مع معايير التدقيق الدولية .تمت مراجعة

التي تقتضي امتثال المدقق لمتطمبات السموك األخالقي وتخطيطو وأداؤه

القوانين والتشريعات المنظمة لمينة تدقيق الحسابات في فمسطين ،التي ذكرت
في موادىا واجبات ومسؤوليات المدقق.
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لعممية التدقيق من أجل الحصول عمى تأكيد معقول حول ما إذا كانت

ىنا أن المادتين لم تذك ار صراحة أن المدقق يقوم بتكوين رأي ،وانما ذكرت

البيانات المالية خالية من األخطاء الجوىرية أم ال.

المصادقة والتي تعني أن المدقق أثبت صحة الميزانية ،ووافق عمييا وأقرىا.

معدل حول بيانات مالية معدة وفق ًا
فقرة رأي المدقق يعبر فييا عن رأي غير ّ
إلطار عرض عادل.

وىنا يتبين أن القانون يفرض عمى المدقق التأكد من صحة البيانات الذي
تمت اإلشارة إليو سابقاً .وىذا يختمف عن دور المدقق في الحصول عمى

وورد في التعميمات رقم ( )6لعام  2013بشأن ضوابط السموك الميني لمدقق

التأكيدات المعقولة عمى خمو البيانات المالية من األخطاء الجوىرية .كما أن

الحسابات القانوني الم ازول المادة ( )3ج".القيام بإعداد تقارير وافية بشأن

ىناك بعض الضبابية في لفظ "المطمقة" المستخدم في المادة حيث أنو يعني

الحسابات التي قام بتدقيقيا ،ويجب أن يتم إعداد تقرير مدقق الحسابات

بدون استثناء .فيل الم ارد منو ىو الرأي النظيف؟ .وان ىذه المادة تزيد من

المستقل بحيث يتكون من فقرة المقدمة وفقرة مسؤولية عن البيانات المالية

عبء المدقق وتحممو مسؤوليات خارج حدود تمك التي بينتيا معايير التدقيق

وفقرة مسؤولية مدقق الحسابات القانوني وفقرة الرأي" .وىذه المادة تأتي متسقة

الدولية .

مع ما ورد في معايير التدقيق الدولية.

ومن المالحظ أن ىذا االختالف لم يقتصر فقط عمى قانون الشركات بل ظير

بينما ورد في المادة ( )2– 171من قانون الشركات رقم ( )12لعام 1964

كذلك في التعميمات رقم ( )6لعام  2013بشأن ضوابط السموك الميني لمدقق

"أن تقرير المدقق يجب أن يتضمن األمور التالية :

الحسابات القانوني المزاول المادة ( .)3حيث بينت أن أنواع الرأي ىي "دون

•

تحفظ ،أو مع تحفظ ،أو باالمتناع عن إبداء الرأي مع ضرورة بيان األسباب

مطابقة الميزانية وحساب األرباح والخسائر المعروضين عمى الييئة

العامة لمقوانين ولدفاتر الشركة ولحالتيا المالية.
•

الجوىرية التي دعتو لذلك" .لكن ىذه المادة لم تبين الحاالت التي يعطي فييا

موقف المديرين وأعضاء مجمس اإلدارة من حيث تقديميم لممدققين

المدقق ىذه األنواع من التقارير أو اآلراء .كما لم يذكر في المادة الرأي

جميع البيانات التي طمبوىا في سبيل القيام بميمتيم وتسييل إجراء التحقيق

السمبي .الذي يعبر عنو المدقق بعد الحصول عمى أدلة تدقيق كافية ومناسبة،

المادي عن كل الشؤون التي أرادوا دراستيا "

اء أخذت عمى حدة أو ككل جوىرية وواسعة النطاق أيض ًا
إلى أن األخطاء سو ً

في البيانات المالية .وان عدم وجود ىذا النوع من الرأي في القانون يؤدي إلى

وىذه المادة تبين متطمبات إضافية يفرضيا قانون الشركات عمى مدقق
الحسابات عمى تقرير مدقق الحسابات.

إرباك المدقق في حال توصمو إلى أخطاء جوىرية واسعة النطاق .فما ىو

 .3أنواع رأي مدقق الحسابات

الرأي أو التقرير الواجب عمى المدقق إعداده في ىذه الحالة.

وفقاً لمعيار التدقيق الدولي رقم ( )700فإن أنواع الرأي ( )2014ىي:

 .4الشيادة عمى صحة البيانات

•

وضحت معايير التدقيق الدولية أنو ينبغي أن يكون المدقق رأياً حول ما إذا

الرأي غير المعدل ،ويطمق عميو أيضاً الرأي النظيف أو القياسي أو

كانت البيانات المالية معدة من كافة النواحي اليامة ،وفقاً إلطار إعداد

الرأي غير المتحفظ .ويدل عمى أن البيانات المالية تظير بعدالة الوضع

التقارير المالية المعمول بو(معايير التدقيق الدولية  )2014،بينما أشار قانون

المالي ونتيجة األداء لممنشأة.
•

الرأي المعدل :ويتضمن فئتين من أنواع الرأي :

مزاولة مينة تدقيق الحسابات في المادة (" )22عمى المدقق القيام بإعداد

•

التعديل في صيغة التقرير القياسي ،وذلك بإضافة فقرة توضيحية عمى

تقارير وافية بشأن الحسابات التي قام بفحصيا ،وااللتزام بقواعد التدقيق

تقرير المدقق ،أي دون التعديل عمى الرأي من حيث الجوىر ،ويطمق عمى

المعمول بيا في فمسطين وكذلك آداب وسموكيات المينة في شيادتو عمى

ىذا النوع من الرأي ،بالرأي مع فقرة إضافية.

صحة وسالمة الحسابات الختامية والميزانيات التي يقوم بمراجعتيا" .

•

التعديل في الرأي ،وتتضمن ىذه المجموعة ،اآلراء التالية:

والمادة (" )23يحظر عمى مدقق الحسابات الشيادة والتوقيع عمى صحة

•

الرأي المتحفظ ) (Qualified Opinionويطمق عميو الرأي المقيد

بيانات وحسابات ختامية وميزانيات ال تعكس الوضع المالي الصحيح لمجية

أيض ًا.
•

التي كمف بتدقيق حساباتيا ".
وكذلك المادة ( ) 3من التعميمات بشأن ضوابط السموك الميني لمدقق

الرأي السمبي ) (Adverse Opinionويطمق عميو أيضاً الرأي

المخالف أو المعاكس.
•

الحسابات القانوني المزاول "االلتزام بيذه الضوابط والقواعد لمينة تدقيق
الحسابات في جميع األعمال المينية التي يزاوليا المدقق ويمارسيا في فحص

االمتناع عن إبداء الرأي ) (Disclaimer Opinionويطمق عميو

وتدقيق حسابات األفراد والشركات والمؤسسات والييئات وغيرىا أو عند

حجب الرأي أيضاً.

أما بالنسبة لما ورد في القوانين المنظمة لممينة فقد أشارت المادة (– 171

تقديمو المشورة والخبرة المينية أو عند قيامو بأعمال التحكيم والتصفيات في

 )1من قانون الشركات إلى أنو عمى المدققين أن يقترحوا في التقرير إما

المجاالت المحاسبية والمالية والضريبية وفي شيادتو عمى صحة وسالمة

المصادقة عمى الميزانية السنوية بصورة مطمقة أو مع التحفظ واما بإعادتيا

الحسابات الختامية والبيانات المالية ".

لمجمس اإلدارة"وفي نظام جمعيات التعاون رقم(  )1لعام  1957ذكر أنو

وأيضاً في المادة ( )20من قانون رقم ( )8لعام  2011بشأن ضريبة الدخل
"يتعين عمى ال مكمف عند تقديم اإلقرار الضريبي إرفاقو باآلتي :نسخة من

"يقتضي عمى مدقق الحسابات أن يصادق عمى الميزانية العمومية" ويالحظ
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الحسابات الختامية لمعام الضريبية وشيادة المدقق القانوني المرخص".

إذا فإن المدقق عميو تجنب أي عبارة قد تفيد بأنو يشيد عمى صحة البيانات

ويالحظ أن ىذه المواد ذكرت أن عمى المدقق أن يقدم شيادة في تقريره ،أما

وذلك ألنو ال يستطيع الحصول عمى تأكيد مطمق ألن ىناك العديد من

معايير التدقيق الدولية بينت أن المدقق يعطي رأي ًا وليس شيادة.

األسباب التي تحول دون إعطاء التأكيد المطمق مثل استخدام المدقق لمعينات

وىناك ف ارق كبير بين المفيومين ،إذ أن الشيادة عمى صحة البيانات تعني
إقرار المدقق بأنو تحقق وأثبت صحة البيانات المالية بعد الحصول عمى أدلة

بدالً التدقيق الكامل التفصيمي ،كما أن معظم أدلة التدقيق إقناعية وليست
قطعية ألنيا تعتمد عمى الحكم الميني لممدقق.

قطعية ،وصحة البيانات تعني خموىا من أي نوع من األخطاء سواء المادية

 .5مسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش والخطأ

أو غير المادية .وبالرجوع إلى تاريخ تطور مينة تدقيق الحسابات نجد أنو

بينت المعايير أن المدقق ال يكتب عن المخالفات المكتشفة إال إلى اإلدارة،

عندما نشأ التدقيق اإللزامي وصدرت أول قوانين لمشركات في بريطانيا عام

حيث يكتب إلى المستوى األعمى فاألعمى وال يكتب لجيات خارجية إال إذا

 1844تضمن قانون الشركات في تمك العام بعض األمور التي تتعمق بتدقيق

كانت اإلدارة ىي المتورطة ،وذلك من أجل اإلطالع والتصحيح .واذا لم

الحسابات ،وقد كان تقرير المدقق يسمى شيادة المدقق Audit

تستجب اإلدارة فإن المدقق يتوجو لمجيات األخرى إلبالغيا .
وذكرت المادة ( )171في البنود ( 3و  )4من قانون الشركات "إذا اطمع

 Certificateوكانت الشيادة تتعمق بصحة البيانات المالية حيث كان

المدققون عمى مخالفات لقانون أو نظام الشركة فعمييم أن يبمغوا ذلك خطياً

المدقق يقول :نشيد أن البيانات المالية تعطي صورة حقيقية وصحيحة
"We certify that the financial statements give a true and

لرئيس مجمس اإلدارة ولممراقب .بما في األحوال الخطيرة فعمييم أن يرفعوا

 correct view ".وكان دور المدقق في ذلك الوقت ينصب عمى اكتشاف

األمر إلى الييئة العامة" .فيذه المادة تعكس عدم االتساق مع المعايير من

الغش والخطأ ،لذلك كان مستخدمو التقرير يتوقعون أن المدقق يشيد أن

حيث مسؤولية المدقق في التبميغ عن المخالفات .حيث أنيا تفرض عمى

البيانات المالية خالية من جميع أنواع الغش واالنحرافات (الذنيبات.)2004 ،

المدقق أن يبمغ مراقب الشركات عمى المخالفات المكتشفة.

لكن المينة أخذت تتطور بعد ذلك وحدثت اختالفات في طبيعة مينة التدقيق
وأىدافيا ،حيث كان التركيز عمى إبراز مسؤولية اإلدارة عن اكتشاف الغش

أما بالنسبة لقانون المصارف المادة ( 2 )47و" .إعالم سمطة النقد خطي ًا

وفور إطالعو وبعد مناقشتيا مع إدارة المصرف عن أية مخالفات ارتكبيا

والخطأ ،وأن مسؤولية المدقق عن ذلك ىي ثانوية .وتبع ىذه التطورات تغيرات

مجمس إدارة المصرف أو مجمس إدارة أي شركة تابعة لممصرف وأي من

في تقرير مدقق الحسابات ومضمونو.

المسؤولين الرئيسيين أو أي موظف في المصرف أو في أي من الشركات

وأخي اُر أصبح المدقق يعطي تقري اًر وليس شيادة يتضمن رأي المدقق الفني

التابعة لو ".و المادة ( .3 )22من قانون مزاولة المينة "التثبت من أن الدفاتر

المحايد حول البيانات المالية ككل ،حيث يقول المدقق في التقرير" :برأينا فإن

البيانات المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة أو تمثل بعدالة من كافة النواحي

والسجالت التي يقوم بتدقيقيا منظمة حسب األصول ،وأن يشير خطياً إلى أي

مخالفة يكتشفيا ،ويطمب معالجتيا وتصويبيا" .فيالحظ ىنا أن عمى المدقق

الجوىرية وفقاُ إلطار إعداد التقارير المالية المعمول بو" .والرأي ىو تطبيق

التبميغ عن أي مخالفة ولم يستثن من ذلك المخالفات غير المادية وىذا األمر

لميدف العام من عممية التدقيق وىو " الحصول عمى تأكيد معقول حول ما إذا

فيو مبالغة ويخالف معايير التدقيق الدولية.

اء كانت ناجمة
كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوىرية ،سو ً
عن احتيال أو خطأ ،مما يم ّكن المدقق من التعبير عن رأي حول ما إذا كانت

 .6مسؤولية المدقق عن جمع أدلة التدقيق
من المتعارف عميو حسب معايير التدقيق الدولية أن المدقق يقوم باستخدام
عينات سواء كانت إحصائية أو غير إحصائية .وتم وضع معيار خاص بيذا

البيانات المالية معدة من كافة النواحي اليامة ،وفقاً إلطار معمول بو إلعداد

الموضوع وىو المعيار رقم ( )530عينات التدقيق واجراءات االختبارات

التقارير المالية ".فالمدقق إذن يعطي تأكيداً معقوالً وليس مطمقاً ،وبالتالي ال

األخرى (معايير التدقيق الدولية )2014 ،يعزى السبب في استخدام أسموب

يمكنو الشيادة بصحة البيانات المالية.

معايير التدقيق الدولية أولت ىذا األمر عناية بالغة ،ونصت صراحة عمى أنو

العينات إلى التغير في دور مدقق الحسابات بصفتو مطمئناً لقارئ البيانات

عندما تختمف الصياغة التي حددىا القانون أو األنظمة عن العبارات التي
نصت عمييا المعايير بخصوص إبداء الرأي "فإن عمى المدقق أن يحدد

المالية وليس ضامناً لمقارئين بأن البيانات المالية خالية من األخطاء المادية.

أما بالنسبة لما ورد في القوانين المنظمة لممينة فقد ذكرت المادة ( )22من

بعناية ما إذا كانت ىناك مخاطرة باحتمال أن يسيء المستخدمون فيم التأكيد

قانون مزاولة مينة تدقيق الحسابات أنو عمى المدقق "اإلطالع عمى جميع

الذي تم الحصول عميو عند تدقيق البيانات المالية ،فعمى سبيل المثال قد

الدفاتر والسجالت والميزانيات المتعمقة باألشخاص الطبيعيين والمعنويين

تنتقل الصياغة إلى القراء أن المدقق يشيد عمى دقة مبالغ البيانات المالية

الذين يتعامل معيم ويقوم بتدقيق حساباتيم وأن يطمب منيم موافاتو بما يراه

ال
وليس إبداء رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية تعطي رأياً صحيحاً وعاد ً

ضروري ًا لمقيام بعممو عمى أحسن وجو ".وىنا يطمب القانون من المدقق

أو أنيا معروضة بعدالة في جميع النواحي الجوىرية ،وفي ىذه الحاالت عمى

مراجعة جميع السجالت والدفاتر ،أي استخدام التدقيق التفصيمي .كما أن

ا لمدقق تحديد ما إذا كان من الممكن تخفيف مخاطرة سوء الفيم من خالل

ىناك محددات تحول دون إجراء التدقيق التفصيمي فالوقت المتاح لعممية

التفسير المناسب في تقرير المدقق".
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التدقيق محدود والتكاليف المتاحة محدودة .وبالرجوع لممعايير يتضح أن

وتدقيق حساباتيا ،وعمييم بشكل خاص أن يبحثوا عما إذا كانت الدفاتر

المدقق غير مسؤول عن االطالع عمى جميع القيود.

منظمة بصورة أصولية ".ونصت المادة () 2-22من قانون مزاولة مينة

كما أن عممية اإلطالع تختمف عن عممية التدقيق ،حيث أن عممية اإلطالع

تدقيق الحسابات أنو عمى المدقق "التثبت من أن الدفاتر والسجالت التي يقوم

ىي أقل مستوى من التدقيق ،وأنيا من األعمال األخرى التي يمكن أن يقوم

بتدقيقيا منظمة حسب األصول.

بيا المدقق بعقد خاص ،وعادة ما تشمل قيام المدقق باالستفسارات .وقد

يالحظ بأن التشريعات المنظمة لممينة عبرت عن إطار إعداد التقارير المالية

أفردت ليا المعايير الدولية لمتدقيق معيا اًر خاصاً وىو المعيار رقم ()2400

باستخدام مصطمح الصورة األصولية .لكن ىذا المصطمح لم يتم تعريفو ،فما

ميمات المراجعة (اإلطالع عمى) البيانات المالية .ومن المالحظ أن القانون

ىو المقصود بالصورة األصولية؟ فيل ىي القانون نفسو ،أم القوانين األخرى

استخدم ىذا المفظ لمداللة عمى التدقيق بالرغم من الفارق بينيما.

ذات العالقة ،أم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؟ .وىذا بحد ذاتو

 .7المسؤولية عن مراقبة أعمال الشركة

يؤدي إلى إشكال ولبس في ميمة مدقق الحسابات .كما أنو يسيم في زيادة

ذكرت المادة  1- 170من قانون الشركات "يقوم مدققوا الحسابات مجتمعين

فجوة التوقعات.

أو منفردين بمراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتيا" .يالحظ ىنا أن

 .8المسؤولية عن عمل التقديرات المحاسبية

القانون فصل بين عممية مراقبة أعمال الشركة وعممية تدقيق الحسابات.

وضحت معايير التدقيق الدولية أن اإلدارة مسؤولة عن عمل التقديرات

المقصود بعممية الرقابة عمى أعمال الشركة التحقق من سيرىا وفقاً لمقوانين

ا لمحاسبية التي تتضمنيا البيانات المالية .وأن دور المدقق يتمثل في تدقيق

واألنظمة .وحسب معيار التدقيق الدولي رقم ( )315تحديد وتقييم مخاطر

ىذه التقديرات ،عن طريق تصميم وأداء إجراءات التدقيق لمحصول عمى أدلة

الخطأ الجوىري من خالل فيم المنشأة وبيئتيا (معايير التدقيق الدولية،

تدقيق كافية ومناسبة فيما إذا كانت التقديرات المحاسبية لممنشأة معقولة

 )2014فأن اإلجراءات التي يتم تصميميا وتطبيقيا من أجل توفير تأكيد

معايير التدقيق الدولية ).)2014

معقول حول تحقيق أىداف المنشأة فيما يتعمق بموثوقية إعداد البيانات المالية

لكن المادة ( )177من قانون الشركات نصت عمى "أعضاء مجمس اإلدارة

وفعالية وكفاءة العمميات واالمتثال لمقوانين والموائح التنظيمية المطبقة أي

ومدققوا الحسابات مسؤولين عن اقتطاع المبالغ المخصصة لالحتياطي

مراقبة عمل شركة ىي وظيفة الرقابة الداخمية.

اإلجباري واالحتياطات األخرى واالستيالك عمى حسب النسب الواردة في

وبالتالي فإن القيام بيذه الوظيفة يعتبر تكميف المدقق بأعمال خارج حدود
مسؤولياتو وواجباتو .ألن مسؤولية المدقق الخارجي تقتصر عمى فيم الرقابة

نظام الشركة أو المتعارف عمييا فنياً" .ومن ىنا يتبين أن القانون جعل مدقق

الحسابات مسؤول ع ن عمل التقديرات المحاسبية ،أي أنو يكمفو بميام خارجة

الداخمية المتعمقة بالتدقيق ،وأداء إجراءات تقييم المخاطر لتوفير أساس لتحديد

عن حدود نطاق عممو تؤدي إلى زيادة األعباء عمى مدقق الحسابات.

وتقييم مخاطر األخطاء الجوىرية .كما ونص معيار التدقيق الدولي رقم
(( ،)700معايير التدقيق الدولية )2014 ،تكوين رأي واعداد تقارير حول

النتائج

البيانات المالية أن عمى مدقق الحسابات أن يورد في فقرة مسؤولية المدقق أن

بناء عمى ما تقدم من تحميل لمنصوص القانونية المتعمقة بمسؤوليات وواجبات
ً

التدقيق ،حيث تعتمد اإلجراءات المختارة عمى حكم المدقق ،بما في ذلك تقييم

معايير التدقيق الدولية .يالحظ أن العبارات الخاصة بمسؤوليات وواجبات

عممية التدقيق تنطوي عمى أداء إجراءات معينة من أجل الحصول عمى أدلة

مدقق الحسابات في ظل القوانين الفمسطينية ومقارنتيا مع ما نصت عميو

اء كانت ناجمة عن احتيال
مخاطر األخطاء الجوىرية في البيانات المالية ،سو ً

مدقق الحسابات الواردة في القوانين الفمسطينية المنظمة لممينة يكتفنيا عدم

أم خطأ .ولدى إجراء ىذه التقييمات ،يأخذ المدقق بعين االعتبار نظام الرقابة

الوضوح من حيث المعاني .وىذا األمر يؤثر تأثي اًر سمبياً في فيم قارئييا

تدقيق مناسبة في الظروف القائمة ،وليس بيدف التعبير حول فعالية الرقابة

مسؤوليات المدقق في القوانين الفمسطينية مع ما نصت عميو معايير التدقيق

الداخمية المرتبط بإعداد المنشأة لمبيانات المالية من أجل تضمين إجراءات

لطبيعة ومسؤوليات مدقق الحسابات .وفي معظم الحاالت لم تتوافق

الداخمية في المنشأة.

الدولية .ومن ضمن ىذه الحاالت:

المسؤولية عن التثبت من أن الدفاتر والسجالت منظمة بصورة أصولية

 -1تستخدم القوانين عبارات "صحة وسالمة البيانات" والتي تعني خمو

بينت معايير التدقيق الدولية أن عمى المدقق التعبير عن رأي حول ما إذا

البيانات المالية من كافة األخطاء .بالرغم من أن ىذه العبارات غير مستخدمة

كانت البيانات المالية معدة من كافة النواحي اليامة ،وفقاً إلطار معمول بو

في معايير التدقيق الدولية .والتي تم استبدليا في معايير التدقيق الدولية بعبارة

إلعداد التقارير المالية ( ) 2014يشير إطار إعداد التقارير المالية المعمول

تأكيد معقول حول خمو البيانات المالية من األخطاء الجوىرية.

بو عادة إلى معايير إلعداد التقارير المالية موضوعة من قبل ىيئة وضع

 -2ىناك عدم تتطابق بين القوانين والمعايير فيما يتعمق بأنواع التقارير التي

معايير مرخصة أو معترف بيا ،أو عمى متطمبات تشريعية أو تنظيمية .أما

يمكن أن يصدرىا المدقق ،حيث لم تذكر القوانين الرأي السمبي.

بالنسبة لمقوانين والتشريعات ورد في المادة ( )1-170من قانون الشركات

 -3ذكرت العديد من القوانين عبارة "شيادة المدقق" عمى الرغم من تغيير ىذه

"يقوم مدققوا الحسابات مجتمعين أو منفردين بمراقبة سير أعمال الشركة

العبارة منذ زمن بعيد في معايير التدقيق ،وأصبح يستخدم رأي المدقق.
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واعتماد عبارة شيادة المدقق يحمل المدقق مسؤوليات خارج الحدود التي

القوانين والتشريعات القائمة  ،كما ان الدراسة جاءت بشكل منسجم مع دراسة

بينتيا المعايير ،ويعود السبب الى التطور الذي حدث عمى معاير التدقيق

البحيصي ( )2010والذي تحدث عن تنظيم مينة المحاسبة وتدقيق

خالل العقود السابقو ولم يصاحبيا اي تغيرات في القواني والتشريعات المطبقة

الحسابات في فمسطين من خالل توزيع استمارة واظيرت نتائجيا بوجود

والمنظمة لمينة تدقيق الحسابات في فمسطين

نواقص وتعارض في قانون مينة تدقيق الحسابات رقم ( )9لمعام ،2004

 -4لم يكن في القوانين وضوح حول مسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش

وكانت دراسة الذنيبات ( )2004التي تناولت النصوص القانونية الخاصو

والخطأ والتبميغ عنيا ،حيث أنيا لم توضح الحاالت التي يمكن التبميغ عنيا،

بمسؤوليات وواجبات مدقق الحسابات في التشريع االردني وانسجاميا مع

ولم تميز بين ما ىو مادي أو غير مادي .ولم تميز بين المخالفات التي

معايير التدقيق الدولية  ،واظيرت النتائج بوجود عدة وجيات نظر في

ترتكبيا اإلدارة والمخالفات التي يرتكبيا الموظفون.

النصوص القانونية المختمفة المنظمة لممينة باالضافة الى عدم وضوح بعض

 -5ذكرت القوانين أن عمى المدقق اإلطالع عمى جميع الدفاتر والسجالت

العبارات لمواد النصوص القانونية المتعمقة بمسؤوليات وواجبات مدقق

والميزانيات ،بينما بينت المعايير أن عممية التدقيق تتم باستخدام العينات .كما

الحسابات ،وجاءت نتائج ىذه الدراسة متوافقة مع نتائج الدراسة  .وبينت

أن عممية اإلطالع تختمف عن التدقيق ،حيث أن اإلطالع ىي أقل مستوى

دراسة شمس الدين ( )2010انو يجب ان تكون البيئو القانونية المؤىمو لتبني

من التدقيق.

معايير التدقيق الدولية ،وكانت من توصيات الدراسو ان تكون ىناك صياغة

 -6ىناك عدم انسجام بين القوانين والمعايير في يتعمق بمسؤولية المدقق عن

جديده لمنصوص القانونية لتتماشى مع المتطمبات المينية والنتائج والتوصيات

مراقبة أعمال الشركة ،حيث أن القوانين حممت المدقق ىذه المسؤولية .بينما

ىذه الدراسة جاءت منسجمة مع نتائج دراسة القوانين والتشريعات الفمسطينية

معايير التدقيق بينت أنيا مسؤولية الرقابة الداخمية في الشركة.

المنظمة لممينة ومقارنتيا مع معايير التدقيق الدولية.

 -7حممت القوانين مدقق الحسابات المسؤولية عن عمل التقديرات
المحاسبية ،بالرغم من أن اإلدارة ىي المسؤولة عن عمل ىذه التقديرات كما

المراجع

بينت المعايير الدولية ،أن مسؤولية مدقق الحسابات تقتصر في الحصول

أحمد  ،محمود .)2007(.فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي

عمى أدلة تبين فيما إذا كانت ىذه التقديرات معقولة.

الحسابات وسبل تضيقيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة

وبناء عميو يمكن قبول فرضية البحث الرئيسية ،واستنتاج أنو يوجد نوع من
ً
عدم التوافق بين مسؤوليات المدققين في القوانين الفمسطينية المنظمة لممينة

بالجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.
البحيصي ،عصام .)2010( .نحو تنظيم أفضل لمينة المحاسبة و تدقيق

ومسؤوليات المدققين في معايير التدقيق الدولية .كما أن العبارات الخاصة

الحسابات في فمسطين ،مجمة الجامعة االسالميو (سمسمة الدراسات

بمسؤوليات المدققين في القوانين تتسم بعدم الوضوح من حيث الصياغة،

االنسانيو) ،المجمد الثامن ،العدد الثاني.

ويمكن تفسيرىا بطريقة تؤدي إلى زيادة العبء عمى المدققين ،وتحميميم

جربوع ،يوسف .)2004( .مدى مسئولية المراجع الخارجي عن اكتشاف

مسؤوليات خارج حدود مسؤولياتيم التي بينتيا معايير التدقيق الدولية.

الخطأ والغش والتصرفات غير القانونية بالقوائم المالية في قطاع غزة
بدولة فمسطين".
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